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Wie ist Tiphia rufiventris Pz. zu deuten?
Von

J. D.

Alfken,

Bremen.

In seiner verdienstvollen, jedem Apiclologen zu empfehlenden Arbeit ,,c/{pidae-Sphecodinae" im Arch. f. Naturgesch., 85. Jahrgang, 1919, bezieht R. Meyer die Ji_phia ru/ivenfris Pz. auf Sphecodes ru6icundus Hags. Dies ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Der breite Kopf mit den erweiterten Schlafen in cler von dem
bekannten Zeichner uncl Entornologen Jakob
Stu r rn ausgeHihrten guten Abbildung weisen gewiB nicht auf Spfzeccdes 1'u6icundus hin. Ats Tier mit solcher Kopfbildung kommt nur S.
variegafus Hags. in Betracht. Auf diese Art ist die Abbildung
Panzer'
s zu deuten, wie dies auch von W. Peets
in seiner
Arbeit ,,Die Panzerschen Apiden '' in den Mitt. naturhist. Ges.
Hannover (l. Jahresber. Niedersachs. zoo!. Ver.) geschehen ist:
Dazu kommt, daB die 2. Cubitalzelle in der Abbildung sehr
schmal ist, was ebenfalls auf S. variegafus, nicht aber auf S. ru6icmidus zutrifft, bei elem diese viel breiter ist. Auch dem neben
der Abbildung angegebenen Grossenstrich, 8 mm, zufolge kann
die Panzersche Art nicht auf S. ru6ic1mdz1s,9-12 mm lg., sonclern
besser auf S. variegatus, 6 1/ 2 -8 mm lg., bczogen werden. Selbst
elem Habitus nach kann man den S. variegatus eher fiir cine
Ji_phia halten, wie S. n16iczmdus, sodaB auch dies dahir spricht,
claB Panzer
den ersteren vor sich hatte. Der einzige Grund,
der daHir anzufilhren ist, daB in der J. ru/ivemris der S. rubiczmdus vorliegt, ist der, daB 4 Hinterleibsringe rot gezeichnet sind,
was eben nur bei dieser Art der Fall ist. Vielleicht liegt bier
ein Versehen vor.
R. Meyer erwahnt in seiner oben genannten Arbeit, daB
Spf.ecodes spinulosus Hags. ausser bei Jealicfus xanthopus W. K. auch
bei dlndrena {a6ialis W. K. als Schmarotzer gelte. Die letztere Angabe beruht auf einem Irrtum. Als Sp!zecodes-Kuckuck von c/{r.drena la6ialis ist von mir ausschliesslich S. rubicundus beobachtet
worden. Ausser bei Bremen habe ich diese Art auch in Ostermarsch bei Norden in Ostfriesland - hier am 1. Juni 1917 sehr
hiiufig an den Nestern von dlndrena fa6talis fliegen und in
dieselben eindringen sehen.

